

























This paper assumes the situation where price-price competition is done between duopolistic channels, and examines the manufacturer’s 
selection of vertical structure, number of retailer, and fee structure （linear pricing or two-part tariff）. The main result is as follows. As 
subgame perfect equilibrium, there exist the symmetric equilibrium in which both manufacturers select vertical separation, single retailer, 
and charge two-part tariff, and the asymmetric equilibrium in which one manufacturer selects vertical separation and multiple retailer, and 
the other selects vertical integration. Among these, the symmetric equilibrium consists of weakly dominant strategies. Using this model, we 
can associate various previous studies of price-price competition about the selection of exclusive territories or route as well as the selection 
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7 VI, VSST, VSDの中でVIに対しVSDが最適反応戦略であることは，成生（2015）P.188の注釈において既に述べられている．

















































































































































































































































































































































































































































8 実際，本稿の4-1-1（VSST,VI）と鈴木（2016）の3-1-2（1/2, VI），3-1-3（2/3, VI）とは実質的に同じものである．これらはいずれも，前者を先手，
後者を後手とするベルトラン均衡に相当する．


















































Bonanno, G. and J. Vickers（1988）,“Vertical Separation”, Journal 
of Industrial Economics , Vol.36, No. 3, 1988, pp.257-265.
Cyrenne, P.（1994）,“Vertical Integration Versus Vertical 
Separation: An Equilibrium Model”, Review of Industrial 
Organization  9, pp.311-322.
Mycielski, J. and Y.E.Riyanto, and F.Wuyts（2000）, ”Inter-and 
Intrabrand Competition and the Manufacturer-Retailer 
Relationship”, Journal of Institutional and Theoretical 
Economics , Vol. 156, pp. 599-624
Rey, P. and J. Stiglitz（1995）, ”The Role of Exclusive Territories 
in Producers’ Competition”, Rand Journal of Economics , 
26, pp.431-451.
鈴木浩孝（2015）「垂直的分離・統合と６次産業化」，熊倉功夫監修『農
の６次産業化と地域振興』，春風社．
鈴木浩孝（2016）「価格競争下での垂直的構造選択とシュタッケルベル
ク均衡」『静岡文化芸術大学研究紀要』vol.16, 2015, pp.63-69.
鈴木浩孝・成生達彦（2015）「チャネル間における価格－価格競争のもと
でのテリトリー制」『静岡文化芸術大学研究紀要』vol.15, 2014.
成生達彦・鈴木浩孝（2015）「チャネル間における価格－数量競争のも
とでの経路選択」『経済論叢』第188巻第4号, pp.1-18. 
成生達彦・鈴木浩孝・南里晃徳（2015）「チャネル間における価格－数
量競争のもとでのテリトリー制」『經濟學雜誌』116（1）, pp.39-
57. 
成生達彦（1994）『流通の経済理論』，名古屋大学出版会.
成生達彦（2015）『チャネル間競争の経済分析』，名古屋大学出版会.
丸山雅祥（1991）「流通チャネルとブランド間競争」『国民経済雑誌』第
164 巻第6号，pp.79-96.
丸山雅祥（1992）『日本市場の競争構造』，創文社.
価格－価格競争の完全均衡
静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.17　2016　 37

